














1 Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable





























































































採択を目指している。Task 15 of the multi-year programme of work on the implementa-
tion of Article 8(j) and related provisions: best-practice guidelines for the repatriation of
indigenous and traditional knowledge, Draft Decisions for the Thirteenth Meeting of
the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity, UNEP/CBD/






















10 indigenous and local communities embodying traditional lifestyles relevant for the






















































13 The Access and Benefit-Sharing Clearing-House（https://absch.cbd.int/）
14 ABS-CH に掲載されることにより，国際的な遵守の証明書（International
































































































































































Multi-Level Implementation of the Nagoya Protocol in the European Union,”Brendan
Coolsaet et al. (eds.), Implementing the Nagoya Protocol: Comparing Access and
Benefit-sharing Regimes in Europe (Brill Nijhoff, 2015), pp. 308-326.
24 Regulation (EU) No 511/2014 of the European Parliament and of the Council of 16
April 2014 on compliance measures for users from the Nagoya Protocol on Access to
Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their














25 Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1866 of 13 October 2015 laying
down detailed rules for the implementation of Regulation (EU) No 511/2014 of the
European Parliament and of the Council as regards the register of collections,
monitoring user compliance and best practices, OJ L 275, 20. 10. 2015, pp. 4-19.
26 Guidance document on the scope of application and core obligations of Regulation
(EU) No 511/2014 of the European Parliament and of the Council on the compliance
measures for users from the Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the
Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilisation in the Union, OJ C
















































































































































































































37 394/2016 Laki biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän












































































40 Laki saamelaiskäräjistä (974/1995) Finlex. Viitattu 9.4.2010. (http://www.finlex.
fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950974）










































由貿易連合（European Free Trade Association：EFTA）の加盟国であり，
欧州経済地域（European Economic Area：EEA）の参加国である。EU規
則は欧州経済地域関連文書（Text with EEA relevance）であるため，欧州
43 Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on





45 Veit Koester,“The ABS Framework in Denmark,”in Brendan Coolsaet et al. eds.,
Implementing the Nagoya Protocol: Comparing Access and Benefit-sharing Regimes in






















































48 Prop. 134 L (2012-2013): Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) [5





















































Tvedt,“Norwegian Experiences with ABS,”in Implementing the Nagoya Protocol,

















































55 Bundesgesetz über den Natur-und Heimatschutz (NHG)
56 Verordnung über den Zugang zu genetischen Ressourcen und die ausgewogene
und gerechte Aufteilung der sich aus ihrer Nutzung ergebenden Vorteile (Nagoya-
Verordnung, NagV)
57 ただし，提供国措置に係る第8条については，2017年1月1日発効。
58 Bundesgesetz über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) vom 25. Juni 1954




























































































委員会（Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic





































63 Thomas Greiber et al., An Explanatory Guide to the Nagoya Protocol on Access and
Benefit-sharing (IUCN Environmental Policy and Law Paper No. 83) (IUCN, Gland,
Switzerland, 2012), pp. 113-115.























65 Draft Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing
of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity,
UNEP/CBD/WG-ABS/9/L.2/Rev.1 (16 July 2010)









































































































lines for the development of mechanisms, legislation or other appropriate initiatives to
ensure the [free,] prior informed consent [or approval and involvement] of indigenous
peoples and local communities for accessing their knowledge, innovations and practices,
the fair and equitable sharing of benefits arising from the use and application of such
knowledge, innovations and practices relevant for the conservation and sustainable use of
biological diversity and for reporting and preventing unlawful appropriation of traditional
knowledge, Draft Decisions for the Thirteenth Meeting of the Conference of the Parties
























72 Traditional Knowledge Digital Library（TKDL）（http://www.tkdl.res.in/）
73 Korean Traditional Knowledge Portal（http://www.koreantk.com/ktkp2014/）
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結びに代えて
本稿では，利用国措置における伝統的知識の保護に関する論点について
検討した。伝統的知識の保護に関しては，WIPOの IGCが専門的な議論
のフォーラムとして，現在，遺伝資源，伝統的知識，そして伝統的文化表
現の3つについて，それぞれ国際文書の作成を進めている。しかし，それ
ぞれの文書にはまだまだブラケットも多く，またその法的性質については
保留されたままであり，どのような形で収斂していくのか予断を許さない。
開発途上国は早期の採択を求めているが，拙速な議論の結果，曖昧な内容
を多く含む文書が作成されれば，さらなる議論へと繋がり，要らぬ不安と
混乱を招くことで，研究開発へのインセンティブを萎縮させることにもな
りかねない。
我が国の利用国措置については，現在関係省庁間で検討が進められてい
るが，十分な議論を重ねた上で，明確かつ簡便な内容となることが強く望
まれる。
本稿は，科学研究費補助金（若手研究 B）「伝統的知識の保護の在り方に係る統合的
研究」（研究課題番号25780084）による研究成果の一部である。
付記：本稿の作成に際し，磯崎博司先生（上智大学客員教授及び岩手大学名誉教授）よ
り有益なご教示を賜った。記して感謝申し上げたい。
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